



A Case Study of Teaching Creating a Child’s Question
















Teachers who think about “ways to make students learn” are increasing in schools. The
coauthor is one of such teachers and in this book will study the planning of a math class he
practiced in the past. The study will be conducted from the perspectives of the actual scene.
To get the students active, the coauthor thought the students should be the ones having
“questions”. By drawing out their “whys” during class and solving them together, he hoped
to make the students learn proactively. He continued the practice with 5 ways to set an
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easier environment for students to come up with “questions” . As a result, with the small
gains from each class, the “questions” from the students became deeper and ongoing. Other
problems became clear too, but together with the teachers, we hope to continue the study of


















































































































































































































































× 10 × 3.14 はこの部分が後は全部あって。
えっとそれからこんな図形になって 10 × 10 ×
3.14 は÷ 4 だから 78.5 になります。ここまで
いいですか。
松本さん。



















































































































































































































































































































10 × 10 × 3.14 ÷４





































4 分の 1 を使っているし三角形も使っている。
知っている形にすればいい。
ではまとめましょう。
※まとめを板書する。
では、ふり返りを書きましょう。分からないと
ころはふり返りでも書いておきましょう。
はい、では何人かだけ聞きますね。
森下君どうぞ。
これを求めたのは、これを求めるために使っ
たって言うことだね。
古井さん
そうですね。ではここまでにしたいと思います。
